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Heavy metals can enter the food chain through water, soil and plant 
pollutions. It was therefore of interest to conduct a study to estimate the levels of 
these heavy metals in water, soil and plants of different regions of the Sultanate of 
Oman. This is the first comprehensive study for the analysis of heavy metals in soil, 
water and plant in the Sultanate of Oman. Samplings were conducted from four 
regions i.e. Batinah North (BN), Batinah South (BS), Dakhliyah (DH) and Sharqiyah 
(SH) between November 2009 and July 2010. For this purpose, five farms were 
selected from each region. Eleven heavy metals analyzed were cadmium (Cd), cobalt 
(Co), copper (Cu), chromium (Cr), iron (Fe), lead (Pb), manganese (Mn), 
molybdenum (Mo), nickel (Ni), vanadium (V) and zinc (Zn) using inductively 
coupled-plasma emission spectroscopy (ICP-OES).  For soil samples, high levels of 
Mn (3.406 g/g) and Fe (2.494 g/g) were detected, but not exceeding MPL, while 
Cd (0.006 g/g) recorded the lowest concentration in all regions. For well water 
samples, only Ni (0.035 g/mL) exceeded the Omani specifications standard for 
unbottled drink. Fe was detected at high concentration (170.554 g/g) and Cd (0.058 
g/g) was the lowest detectable element for the animal grass plant samples. The 
proposed maximum permissible limit (MPL) of ten heavy metals (Cd, Co, Cu, Cr, 
Pb, Mn, Mo, Ni, V and Zn) in Omani soil was 0.8, 20, 10.0, 63.0, 100.0, 85.0, 500.0, 
40.0, 50.0, 50.0 and 200.0 µg/g respectively. While for well water, MPL of most 
elements proposed followed the WHO guidelines except Cu and Mn that followed 
the lower Malaysian guideline of 1.0 and 0.1 g/mL respectively. All heavy metals 
in soil and water samples analyzed were well below the limit of the proposed Omani 
MPL. There was no correlation found of the content of heavy metals in the soil, 














Logam berat boleh memasuki rantai makanan melalui pencemaran air, tanah 
dan tumbuh-tumbuhan. Oleh yang demikian adalah menjadi tujuan kajian ini untuk 
menganggarkan tahap kandungan logam berat ini di dalam air, tanah dan tumbuh-
tumbuhan di beberapa wilayah di Kesultanan Oman. Ini adalah kajian pertama yang 
dijalankan untuk analisis terhadap kandungan logam berat dalam tanah, air dan 
tumbuh-tumbuhan di Oman. Pensampelan telah dijalankan di ladang-ladang terpilih 
tersebut yang terletak di empat wilayah iaitu Batinah Utara (BN), Batinah Selatan 
(BS), Dakhliah (DH) dan Sharqiah (SH) antara November 2009 dan Julai 2010. 
Untuk tujuan ini, lima ladang dipilih untuk setiap wilayah. Sebelas jenis logam berat 
telah dianalisis iaitu kadmium (Cd), kobalt (Co), kuprum (Cu), kromium (Cr), besi 
(Fe), plumbum (Pb), mangan (Mn), molibdenum (Mo), nikel (Ni), vanadium (V) dan 
zink (Zn) menggunakan Spektroskopi Pelepasan Plasma Berpasangan Teraruh (ICP-
OES). Untuk sampel-sampel tanah, kandungan Mn(3.406 g/g) dan Fe (2.494 g/g) 
telah dikesan, tetapi tidak melebihi MPL, manakala Cd (0.006 g/g) direkodkan pada 
kandungan terendah di semua wilayah. Untuk sampel air telaga, hanya Ni(0.035 
g/mL) melebihi spesifikasi piawaian Oman untuk minuman tidak dibotolkan. Fe 
dikesan pada kandungan tinggi (170.554 g/g) dan Cd (0.058 g/g) adalah elemen 
yang dikesan terendah untuk sampel rumput haiwan.  Had maksimum yang 
dibenarkan yang dicadangkan (MPL) untuk sepuluh logam berat (Cd, Co, Cu, Cr, Pb, 
Mn, Mo, Ni, V and Zn) di tanah Oman adalah masing-masing 0.8, 20, 10.0, 63.0, 
100.0, 85.0, 500.0, 40.0, 50.0, 50.0 dan  200.0 µg/g. Untuk air telaga, MPL untuk 
semua elemen yang dicadangkan mematuhi panduan WHO kecuali Cu dan Mn yang 
hanya mematuhi panduan Malaysia yang lebih longgar iaitu masing-masing 1.0 dan 
0.1 g/mL. Semua logam berat dalam sampel minyak dan air dianalisis adalah lebih 
rendah daripada MPL Oman. Tiada korelasi dijumpai antara kandungan logam berat 
dengan sampel tanah, air dan tumbuhan. 
